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أهل الرمة يف فكه السياسة الشسعية
 عصنة الدو واملال أمنوذجا-د .قاسه حمند الطعامية*
تاريخ قبول البحث2102/4/7 :م

تاريخ وصول البحث2102/2/7 :م

ملخص

جاء ىذا البحث ليؤكد التزاـ اإلسالـ تجاه غير المسمميف مف أىؿ الذمة ،وغيرىـ فيما يتعمؽ

بعصمة دمائيـ وأمواليـ إف ىـ بقوا في كنؼ الدولة اإلسالمية سواء بعقد الذمة الدائـ ،أو بعقود األماف

الخاصة أو العامة بحيث يضمف ليـ حؽ الحياة والعيش بسالـ وازدىار .وخمصت الورقة إلى أف عمى

المسمميف معاممة غير المسمميف بشكؿ عاـ وأىؿ الكتاب بشكؿ خاص؛ وفقاً لمتعاليـ اإلسالمية.

Abstract
This research paper explains and confirms and the Islamic position towards The
People of The Book and other non-Muslims in regard of protecting their lives and
properties as long as they live within the Islamic state. The Dimi contract and the special
security contract guarantee them to live in security and prosperity. The research paper
concluded that Muslims should treat non- Muslims in general and the people of the
book in particular according to the Islamic teachings.

املكدمة.

ين[األنبياء.]707 :
لِ ْل َعالَ ِم َ

س ْل َنا َك إِاَّل َر ْح َم ًة
جاء اإلسالـ ليكوف رحمة لمعالميف ،قاؿ تعالىَ  :و َما أ َْر َ
عت َنلَع ْعي ِي ْم
هع َعرُى ْم َو َْلاَ ْ ع َعت َل َللاَِععع َلا َنع ْ
ويترتػػب عمػػى الرحمػػة رفػػع الحػػرج عػػف العبػػاد قػػاؿ تعػػالىَ  :وَي َ
ض ع ُ َن ع ْن ُي ْم إِ ْ
[األعراؼ.]757 :
وقد مثمت سيرة الرسوؿ والخمفػاء ال ارشػديف مػف بعػده أنموذجػا عمميػاً وتطبيقيػاً ليػذه المفػاىيـ ،ولعػؿ مػف أبػرز خصػائص

ىذا الديف عالميتو وشموليتو وكونو صالحاً لكؿ زماف ومكػاف ،وال يتحقػؽ ذلػؾ إال بفيػـ ينسػجـ مػع مقتضػيات الشػرع والواقػع،
وسنعرض في ىذا التقديـ لثالثة عناصر:
ميهج البحث.

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي القائـ عمى تحميؿ النصوص الشرعية واستقراء ما يمكف أف يكوف
فيماً سميماً لعصرنا فيما يخص موضوع حقوؽ أىؿ الذمة في الدولة اإلسالمية مستعيناً بمصادر تاريخية وأخرى حديثة

تناولت ىذا الموضوع.

* أستاذ مساعد ،قسـ الفقو وأصولو ،كمية الشيخ نوح القضاة لمشريعة والقانوف ،جامعة العموـ اإلسالمية العالمية.
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أهل الرمة يف فكه السياسة الشسعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهنية البحث.

جاء ىذا البحث إلزالة المبس والغموض لدى كثير مف الناس مسمميف وغيرىـ في المجتمع المسمـ مما نتج عنػو بعػض

الممارسات الخاطئة مف قبؿ بعض المسمميف والتي أدت إلى تشوه صورة اإلسالـ المشرقة في أذىػاف كثيػريف؛ وذلػؾ بللصػاؽ
بعػػض الػػتيـ باإلسػػالـ كالتشػػدد والغمػػو والتطػػرؼ وكراىيػػة ادخػػر ،وبيػػذا الصػػدد نسػػتذكر طبيعػػة العالقػػة اإليجابيػػة فػػي سػػيرة

الرسوؿ  مع غيػر المسػمميف خصوصػاً أىػؿ الكتػاب ولعػؿ العالقػة المبنيػة عمػى الثقػة بػيف الرسػوؿ وأىػؿ الكتػاب تجمّػت فػي

سيرتو القوليػة والعمميػة ،فمػف سػيرتو القوليػة قولػو  :مػف ذذى ذميػاً فانػا خصػمو يػوـ القيامػة ،وفيمػا رواه أبػو داوود بمفػظ :أال
مف ظمـ معاىداً أو انتقصو أو كمفو فوؽ طاقتو أو أخذ منو شيئاً بغير طيب نفسو فانا خصمو يوـ القيامػة( ،)7قػاؿ السػخاوي:
سنده ال باس بػو .وفػي صػحيل البخػاري :مػف قتػؿ معاىػداً لػـ يػرح رائحػة الجنػة اواف ريحيػا توجػد مػف مسػيرة أربعػيف عامػاً(،)2
وفي الترمذي حديث بيذا المعنى.
أهداف البحث.

ييدؼ ىذا البحث إلى:

 -7إبراز النظرة اإلسالمية الصحيحة لمعالقة مع غير المسمميف في المجتمع المسمـ.
 -2إزالة المبس والغموض الذي يكتنؼ حقوؽ غير المسمميف في المجتمع المسمـ.
 -3بياف أحكاـ غير المسمميف في المجتمع المسمـ.

 -4تقديـ فيـ ألحكاـ اإلسالـ في ما يخص غير المسمميف ينسجـ مع الواقع المعاصر.
 -5اإلسياـ في تقديـ رؤية لمفاىيـ إسالمية كالوسطية واالعتداؿ لما يحقؽ مصمحة اإلسالـ والمسمميف.

مشكلة البحث.

تكمف مشكمة البحث في اإلجابة عف األسئمة ادتية:

 -7ما موقؼ الديف اإلسالمي مف أىؿ الكتاب؟

 -2ما الطرؽ المالئمة لتعزيز مفيوـ الوسطية واالعتداؿ في التعامؿ مع غير المسمميف؟
 -3ما النظرة الصحيحة اإلسالمية لمفيوـ المواطنة؟
 -4ما حقوؽ أىؿ الذمة فيما يتعمؽ بالدـ والماؿ؟

 -5ما أثر موقؼ الديف اإلسالمي عمى سموؾ المسمميف تجاه غير المسمميف؟
متهيـد.

الحمد هلل وحده ،والصالة والسالـ عمى سيد المرسميف وعمى ذلو وصحبو وسمـ ،وبعد:
فلف المتتبع لمتحويالت التي تشيدىا المجتمعات العربية والعالمية يمحػظ ظػاىرة مقمقػة لكػؿ حػريص عمػى وحػدة ىػذه

المجتمعات وتماسكيا ،تمؾ ىي ظاىرة تنامي العنؼ والكراىية بيف أبناء المجتمع الواحد ،وال شؾ أف ليذه الظاىرة أسبابيا

ودوافعيا التي تستحؽ الد ارسػة المتعمقػة ،وقػد يكػوف مػف ضػمف األسػباب تجػاوز روح المواطنػة ألبنػاء المجتمػع الواحػد إلػى
إثارة نعرات منيا النعرة الطائفية.
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إف القارئ والمتامؿ لتاريخ المسمميف وانتشار اإلسالـ في العديد مف بقاع العالـ يالحظ وبشكؿ جمي اسػتقرار الحكػـ
في تمؾ البالد تحت مظمة العدالة القانونية واالجتماعية السياسية التي حفظت حقوؽ غير المسمميف مف أىؿ الكتاب ،وقد
جاء ىذا البحث ليؤكد التزاـ الدولة اإلسالمية – لغير المسمميف بيذه العصػمة لممػاؿ واألنفػس واألعػراض لمػف تقػرر ليػـ ذلػؾ
بموجب عقد الذمة -أي المواطنة -أو ما يعرؼ حديثا باسـ "الجنسية".

لػػذلؾ ،فقػػد تنػػاوؿ البحػػث المصػػادر اإلسػػالمية مػػف قػرذف وسػػنة بالتحميػػؿ واالسػػتنتاج؛ مػػف أجػػؿ إ ازلػػة المػػبس والغمػػوض فػػي

أذىاف الكثيريف خصوصا غير المسمميف.
املبحث األول:

حتليل مصطلحات البحث.
( )3أىل َللذمة:

َللذمة فع َلللغة :العقد ،والعيد ،واألماف.
()3

نقؿ الرازي في مختار الصحاح

عف أبي عبيد قاؿ :الذمة :األماف في قولو " ويسعى بذمتيـ أدناىـ"(.)4

أما اصطالح الفقياء فيو متفؽ في العموـ مع المعنى المغوي.
فقد ورد عف اإلماـ البيوتي -مف الحنابمة -قولو" :عقد بمقتضاه يصػير غيػر المسػمـ فػي ذمػة المسػمميف ،أي :فػي عيػدىـ

وأمانيـ عمى وجو التابيد ،ولو اإلقامة في دار اإلسالـ عمى وجو الدواـ"(.)5

وجاء في معجـ لغة الفقياء" :أىؿ الذمة :المواطنوف غير المسمميف الذيف يحمموف جنسية الدولة اإلسالمية".

وفيما يتداولو الناس فلف معنى الذمة :الحؽ الذي لشخص في ذمة ذخر.

The non-Muslim citizens of the Islamic state)6(.

( )9فقو َللسياسة َللشرنية:

()7

َللسياسة فع َلللغة :التدبير ،واإلصالح ،والتربية .

()8

وعند فقياء السياسة الشرعية ىي :إصالح الخمؽ بلرشادىـ إلي الطريؽ المنجي في العاجؿ وادجؿ ،وتدبير أمورىـ" .

()9

وفي معجـ لغة الفقياء" :رعاية شؤوف األمة بالداخؿ والخارج وفؽ الشريعة اإلسالمية" . Administration of Justice
وَللسياسة َللشرنية :يقصػد بيػا نظػاـ الدولػة فػي سياسػة الرعيػة بجميػع طبقاتيػا االجتماعيػة ،ومكوناتيػا ،اوانشػاء دواوينيػا ،وجميػع
أنظمتيا الداخمية طبقا لممفاىيـ اإلسالمية.

كما يقصد بيا تنظيـ عالقة الدولة بغيرىا سمما أو حربا مف معاىدات ،واتفاقات عممية ،أو ثقافية ،أو تجارية.
وىو ما يقابؿ القانوف الدستوري في الدولة المدنية الحديثة.
وقد عرفت الدولػة اإلسػالمية منػذ نشػاتيا األولػى مػا اسػتقرت عميػو القػوانيف الدسػتورية المعاصػرة ،وصػنفت فػي ذلػؾ

المصنفات التي تنظـ قياـ الدولة وعالقاتيا الداخمية والخارجية عمى حد سواء ،تنظيما محكمػا؛ سػواء أكانػت ىػذه المصػنفات:
عامة ككتب ِ
الس رػير والتػواريخ ،أـ كانػت خاصػة فيمػا عػرؼ بكتػب السياسػة الشػرعية كمػا ىػو عنػد ابػف تيميػة ،أو مػا عػرؼ
بكتب األحكاـ السمطانية كما نػراه عنػد كػؿ مػف المػاوردي وأبػي يعمػى ،أو ادداب السػمطانية كمػا ىػو عنػد ابػف طباطبػا ،أو
سراج المموؾ لمطرطوشي أو تحرير السموؾ في تدبير المموؾ البف األعػرج ،أو فيمػا اسػتقر عميػو العالمػة ابػف جماعػة فػي
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أهل الرمة يف فكه السياسة الشسعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتابة تحرير األحكاـ في تدبير أىؿ اإلسالـ ،والػذي اىػتـ بػو المستشػرؽ األلمػاني "ىػانزكوثمر" ،وترجمػو لمغػة األلمانيػة فػي
مجمة "إسالميؾ" األلمانية سنة  7938ـ ،وكتب عميو مقدمة إضافية أثبت فييػا أف مػا كتبػو ابػف جماعػة فػي فقػو السياسػة
الشرعية يعد تجديدا في القانوف الدستوري سواء عند المسمميف أو الغربييف.
والمنصفوف مف كتاب الغرب يقروف بدقة ىذه المصنفات ،وتقدميا الفكري ،وعدالة قوانينيا.
( )0نهمة َللدم وَللمال:
َللعهمة لغة :المنع ،والحفظ ،يقاؿ :عصمو ،أي :منعو ووقاه.
وعصمتو :أي حفظتو(.)70

وأىؿ كؿ فف مف فنوف العمـ يضعوف ليا المصطمل المناسب لفنيـ.

غير أف المتقدميف مف الفقياء -مػف أي مػذىب -لػـ يضػع لمعصػمة تعريفػا محػدد القيػود وكميػـ اعتبػروا أف المعنػى المغػوي
داؿ عمى المعنى االصطالحي ،إال مػا وقػع مػف اجتيػادات الفقيػاء المعاصػريف كالػدكتور /عبػاس شػوماف وكيػؿ األزىػر السػابؽ،
فقد عرؼ العصمة بقولو" :ىي صفة شرعية توجػب لممتصػؼ بيػا حفػظ دمػو ،ومالػو ،وعرضػو" ،فالصػفة :ىػي العصػمة التػي
تثبػػت عنػػد وجػػود سػػببيا وىػػو :اإلسػػالـ ،أو األمػػاف ،اواذا وجػػدت ثبػػت األثػػر الشػػرعي وىػػو حفػػظ المحػػؿ المعصػػوـ ،ويمتنػػع
االعتداء عميو ،ويمزـ مف المخالفة اعتبار المعتدي جانيا يعاقب بالعقوبة المقررة حسب نوع جنايتو(.)77

وعمى ىذا البياف :فلف المقصػود بعصػمة الػدـ والمػاؿ :ىػو التػزاـ الدولػة اإلسػالمية بحفػظ دـ المعصػوـ ،وحفػظ مالػو وعرضػو،

وامتناع االعتداء عميو بموجب العيد الذي ثبتت بو ىذه العصمة.
املبحث الثاىي:

خصائص عكد الرمة الري تثبت به العصنة.
عقد الذمة عقد اقتضتو ضرورة رعاية مصالل رعايا الدولػة اإلسػالمية الػذيف بقػوا عمػى ديػنيـ مػع ارتضػائيـ لمعػيش
في كنؼ الدولة ليـ ما لممسمميف وعمييـ ما عمى المسمميف.

وليس المقصود مف عقد الذمة جباية األمواؿ منيـ ،اوانما المقصود األوؿ ىو أف يتعػايش غيػر المسػمـ مػع المسػمميف رغبػة

في معرفتو لسماحة اإلسالـ واالطالع عمى شرائعو والدخوؿ فيو عف رغبة وطواعية ،ومػا تقػرر عمػييـ مػف الجزيػة إنمػا ىػو بػديؿ
عف الدفاع عنيـ ألنيـ ال يشاركوف في حروب الدولة مع المسمميف ،ومف يشارؾ منيـ في الحروب تسقط عنو الجزية.
قاؿ الماوردي" :فيجب عمى ولي األمر أف يضع الجزية عمى رقاب مف دخؿ في الذمة مف أىؿ الكتاب ،ليقروا بيا
فػػي دار اإلسػػالـ ويمتػػزـ ليػػـ ببػػذليا حقػػيف :أحػػدىما :الكػػؼ عػػنيـ ،والثانيػػة :الحمايػػة ليػػـ :ليكونػوا بػػالكؼ ذمنػػيف وبالحمايػػة

محروسيف"(.)72

عقد الذمة فيو تشريؼ لمف لو أدنى شبية التعمؽ باإليماف باهلل  ،ولذلؾ ال يعقد لمرتد عف اإلسالـ ،وال لعبدة األوثاف.
يقوؿ ابف جماعة :تعقد الذمة لمف لو كتاب كالييود ،والنصارى ،أو لمف لو شبية كتاب كالمجوس.
وتعقد لمصابئة ،والسامرة إف وافقوا أىؿ الكتاب في العقائد.

وال نعقػػد الذمػػة لعبػػدة األوثػػاف ،وال لمرتػػد عػػف اإلسػػالـ ،وال لمػػف دخػػؿ فػػي الييوديػػة والنصػرانية بعػػد النسػػخ والتبػػديؿ،

وتعقد لمف أحد أبويو كتابي.
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وقيؿ :إف كاف أبوه وثنيا لـ نعقد لو(.)73
نقد َللذمة :عقد دائـ يقتضي أف يكوف الػذمي بموجبػو مواطنػا أصػيال فػي الدولػة اإلسػالمية ،ولػذلؾ ال يعقػد ىػذا العقػد إال
اإلمػػاـ (الحػػاكـ) أو مػػف ينيبػػو عنػػو وىػػو مػػا يعػػرؼ اليػػوـ باسػػـ "دائ ػرة الجنسػػية" فػػي بمػػداف ،ودائ ػرة اليجػرة فػػي بمػػداف ثانيػػة،

والجوازات في بمداف أخرى.

وجمي ػػور الفقي ػػاء عم ػػى أف :عق ػػد الذم ػػة عق ػػد مؤب ػػد يص ػػير ب ػػو غي ػػر المس ػػمـ م ػػف أى ػػؿ دار اإلس ػػالـ ،وتمت ػػزـ الدول ػػة قبم ػػو

بالت ازمػػات ،كمػػا يمتػػزـ ىػػو قبميػػا بالت ازمػػات ،فكػػاف البػػد أف يت ػواله اإلمػػاـ أو نائبػػو ،ألف اإلمػػاـ يمثػػؿ الدولػػة فمػػيس دحػػاد المسػػمميف
إجراء ىذا العقد ،اواف أجازه الحنفية إلسقاط الغرض عف اإلماـ في حاالت الضرورة(.)74
يتمتػع الػػذمي بيػػذا العقػد أصػالً بغمبػػة الدولػة اإلسػػالمية عمػػى موطنػو بػػالفتل كمػػا ىػو مشػػروع فػػي كافػة الحػػروب كمػػا تكػػوف
الذمة ألوالده الصغار ،ولو كاف فييـ لقيطا ،كما تكوف لزوجتو.

ويتمتػػع بالذمػػة أيضػػا جميػػع األصػػناؼ مػػف غيػػر المسػػمميف التػػي ترغػػب العػػيش فػػي كنػػؼ الدولػػة اإلسػػالمية عمػػى األرجػػل

المختار مػف ذراء المػذاىب الفقييػة ،كمالػؾ ،واألو ازعػي ،والزيديػة ،والحجػة فػي مػنل الذمػة ليػؤالء ىػي أف :النبػي  :أخػذ الجزيػة

مف المجوس ،وكونو  قبؿ الجزية منيـ فمعناه أنو أذف ليـ بالذمة والتبعية لمدولة وىػو روايػة مالػؾ مػف حػديث عبػد الػرحمف بػف
عوؼ أف رسوؿ اهلل  قاؿ في المجوس" :سنوا بيـ سنة أىؿ الكتاب غير ناكحي نسائيـ وال ذكمي ذبحائيـ"(.)75

وعمى ىذا الرأي الراجل تكوف الذمة لكؿ مػف يريػد العػيش فػي كنػؼ الدولػة اإلسػالمية واالتجػاه فػي الفقػو المعاصػر ىػو

أف منل الذمة (أو الجنسية) ليؤالء متروؾ لتقدير الدولة فميا أف ترفض الطمب ،وليا أف توافؽ عميو ،وىػذا االتجػاه ال يخػالؼ
أحكاـ الشريعة ألف الحاكـ لو سمطة النظر في األمور العامة ،ومنيا النظر في منل األجنبي جنسية الدولة(.)76

عقػػد الذمػػة مػػف خصائصػػو أف يكػػوف عقػػداً صػريحا بػػالمفظ أو بمػػا يقػػوـ مقامػػو مػػف اإلشػػارة لمػػف يعجػػز عػػف الكػػالـ ،وننقػػؿ

صػػورة عقػػد الذمػػة عػػف "تحريػػر األحكػػاـ" وىػػو" :أف يقػػوؿ اإلمػػاـ – أو نائبػػو :-أقػػررتكـ أو أذنػػت لكػػـ فػػي اإلقامػػة فػػي دار
اإلسالـ عمى أف تبذلوا الجزية وتنقادوا ألحكاـ اإلسالـ.

وال بد مف لفظ منيـ يدؿ عمى قبوؿ ذلؾ ،فلذا قبموا ذلؾ دخموا في عقد الذمة ،وال يصل عقد الذمة مؤقتاً(.)77
يرتب عقد الذمة حقوقا لمذمي عمى الدولة اإلسالمية ،كما يرتب عمى الذمة واجبات لمدولة اإلسالمية عميو.

والقاعػػدة العامػػة ف ػي فقػػو السياسػػية الشػػرعية ليػػذا العقػػد أف :الػػذمييف متسػػاووف مػػع المسػػمميف فػػي الحقػػوؽ والواجبػػات التػػي

يمكف تمخيصيا فيما يمي:
(أ)


حقوق َللذميين نلى َللدولة َلإلستمية:

ال تفرؽ توجييات اإلسالـ بيف مسمـ وبيف ذمي يعيش تحت حماية لمدولة ومظمتيا فػي جميػع الحقػوؽ ،وىػي حقػوؽ

إليية عادلة تساوي بيف اإلنساف واإلنساف وأىميا:
 -7مػػا يعػػرؼ بحقػػوؽ الحريػػة الشخصػػية :كحريػػة العقيػػدة والعبػػادة… وطػػرح اإلسػػالـ لػػبعض المفػػاىيـ كالجزيػػة إنمػػا ىػػو
إلشعارىـ بفضؿ اإلسالـ وميزة الدخوؿ فيو دوف أف يكرىيـ عميو.
 فاما حرية العقيدة فقد كفميا دستور اإلسالـ بقولو تعاليََّ :ل إِ ْلَرَلهَ ِفع َللد ِ
ش ُد ِم َن َل ْل َغ ِّع[البقرة.]256 :
ان ُّ
َللر ْ
ِّين قَ ْد َََبي َ
ِ
ِ ِ
سعِب ِ
سع َن ِة
يل َرِّبع َك ِبا ْلح ْل َمعة َوَل ْل َم ْو ِنظَعة َل ْل َح َ
 وأما إشعار غير المسمـ بمحاسػف اإلسػالـ فيػي مكفولػة بقولػو تعػاليَْ  :لدعُ إِلَعى َ
س ُن[النحؿ.]725 :
َو َج ِاد ْل ُي ْم ِبالاَِع ِى َع أ ْ
َح َ
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أهل الرمة يف فكه السياسة الشسعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرية المسكف ،والتنقؿ ،والتمتع بخدمات الدولة ومرافقيا ،وستر حاجة المحتاج منيـ.

وقد وضع فقياء السياسة الشرعية نصب أعيف الحكاـ قواعد التعامؿ مع أىؿ الذمة منيا:

* ما كتبو القاضي أبو يوسؼ إلي الخميفة ىاروف الرشيد يوصيو برعاية أىؿ الذمة ،وتفقد أحواليـ حتى ال يظمموا،

وال يكمفوا فوؽ طاقتيـ(.)78

* ما كتبو اإلماـ األوزاعي إلى الوالي العباس صالل بػف عمػى بػف عبػد اهلل بػف عبػاس يسػتنكر عميػو مػا فعمػو باىػؿ
الذمة الذيف أخرجيـ مف جبؿ لبنػاف فكتػب إليػو فػي ذلػؾ كتابػاً مطػوالً يسػتنكر فيػو مػا فعمػو بيػـ حتػى قػاؿ لػو :اوانيػـ

ليسوا بعبيد ،فتكوف مف تحويميـ مف بمد إلي بمد في سعة ،ولكنيـ أحرٌار أىؿ ذمة"(.)79
 -2ما يعرؼ بالحقوؽ السياسية ،كتولي الوظائؼ العامة ،والمشاركة في أعماؿ الشوري أو ما يعرؼ حاليػا "باالنتخػاب"
فالخميفة سميماف بف عبد الممؾ استعمؿ كاتبا نصرانيا يقاؿ لو البطريؽ ابف النقا(.)20
كاتب يقاؿ لو :سرجوف.
والخميفة معاوية بف أبي سفياف كاف لو
ٌ
وعيف أبو جعفر المنصور ييوديا اسمو موسي عمى جباية الخراج.

وفي عيد العباسييف تولي الو ازرة بعض النصارى منيـ نصر بف ىاروف سنة 369ىػ ،وعيسي بف نسطورس سنة 380ىػ.
والشواىد حتى يومنا ىذا كثيرة.

والحقيقة األساس ىي أنو ال مشػاكؿ بػيف اإلسػالـ وأىػؿ الذمػة فػي صػميـ القواعػد الكميػة التػي تػنظـ عالقػات الدولػة

باىؿ الذمة في تناغـ وتكافؿ..

لكف المشكمة ىو فيما يثيره أعداء الدولة في الوقيعة بيف الدولة وأىؿ الذمة ،اواذا كانت النعرات العدائية عػف طريػؽ
دس عناصر تخريبية بيف الجانبيف شكميا الداخمي خالؼ ،وشكميا الخارجي وقيعة وفتنة.
يقوؿ الدكتور /عبد الكريـ زيداف" :نص دستور الجميورية العربية المتحدة في المادة السابعة":

المواطنوف لدي القانوف سواء وىـ متساووف في الحقوؽ والواجبات العامة ال تمييز بينيـ فػي ذلػؾ بسػبب الجػنس أو

األصؿ أو المغة أو الديف أو العقيدة ،وكذلؾ الحاؿ في الجميورية العراقيػة… فقػد نػص الدسػتور المؤقػت فػي مادتػو
التاسعة "المواطنوف سواسية أماـ القانوف في الحقوؽ والواجبات"(.)27

 -3مػػا يعػػرؼ بػػالحقوؽ الخاصػػة :وىػػي الحقػػوؽ العائميػػة التػػي تػػنظـ الحػػاالت االجتماعيػػة كػػالزواج ،والطػػالؽ ،والنسػػب ،والميػراث،
والمناسبات ،واألعياد الدينية.

فالذمي – فػي نظػر فقيػاء الشػريعة اإلسػالمية -لػو مطمػؽ ىػذه الحقػوؽ دوف تػدخؿ الدولػة منيػا ،حتػى فيمػا ال يتفػؽ
مع الشريعة اإلسالمية ويخصيـ وحدىـ كتممؾ الخمر والخنزير والتعامؿ بالربا.
فقد نص الفقو اإلسالمي بجميع مذاىبو عمى أف ليـ خصوصياتيـ في ذلؾ:

يقوؿ الفقيو ابف رشد" :معاممة أىؿ الذمة جائزة اواف كانوا يستحموف بيع الخمر والخنازير ويعمموف بالربا"(.)22
(ب) وَلجبات َللذميين َجاه َللدولة َلإلستمية:


فتل المسمموف العديد مف بمداف الشرؽ والغرب كما أسمفنا ،وأسسػوا بمقتضػى ىػذا الفػتل دولػة إسػالمية عريقػة ،أقػروا

أصحاب األرض عمى ديػنيـ وأمالكيػـ مػف رغػب مػنيـ فػي ذلػؾ وكػاف فػي إمكػاف الدولػة الفاتحػة أف تجبػرىـ عمػى اعتنػاؽ
ديف الدولة الجديدة ،ولكنيا أثرت أف تترؾ ليـ ذلؾ لمدخوؿ في الديف طواعية ،ومف بقي منيـ عمى دينو فرضت عميو واجبات-
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تكاد تكوف رمزية إلى حد بعيد عمى ما سنعرفو في ىذه األسطر القميمة:
وأىـ ىذه الواجبات عمى الذمي تجاه عقد الذمة (أي عقد الجنسية) نوجزىا في نقطتيف:
َللنقطة َلاولىَ :للوَلجبات َللمالية وىع:

أوالً :الجزية :وىذا الواجب المالي أساس عقد الذمة بيف الدولة اإلسالمية ،اوابقاء الذمي عمػى دينػو وعقيدتػو ،كمػا جػاء فػي

عقد الذمة الذي نقمناه عف "تحرير األحكاـ في تػدبير أىػؿ اإلسػالـ وجػاء فيػو" :أقػررتـ أو أذنػت لكػـ فػي اإلقامػة فػي دار اإلسػالـ
عمى أف تبذلوا الجزية ،وتنقادوا ألحكاـ اإلسالـ"

وىػػو عقػػد غمبػػة أقرتػػو ق ػوانيف الحػػروب المنتص ػرة فػػي جميػػع األزمنػػة واألمكنػػة ،وكػػاف اإلسػػالـ أوفقيػػا وأرحميػػا بػػالمغموبيف
عمى مر التاريخ.

ومشروعية الجزية لـ تثبت بيوى الحاكـ المسمـ بؿ ثبتت بامر اهلل  وحده في نص ادية ( )29مف سورة التوبػة:
ين أُوَُعوَل
ين َل ْل َح ِّ
ق ِم َن َللا ِعذ َ
ون ِد َ
سولُ ُو َوََّل َي ِدي ُن َ
ون ِباللا ِو َوََّل ِبا ْل َي ْوِم َْلْل ِخ ِر َوََّل ُي َحِّرُم َ
ين ََّل ُي ْؤ ِم ُن َ
قَ ِاَلُوَل َللاِذ َ
ون َما َحارَم َلللا ُو َوَر ُ
ٍ
ِ
ون[التوبة.]29 :
ها ِ ُر َ
َل ْللََ َ
اب َحَاى ُي ْعطُوَل َل ْل ِج ْزَي َة َن ْن َيد َو ُى ْم َ
فمف خصوصية ىذا الواجب عمى الذمي تجاه الدولة اإلسالمية أنو:

 -7واجب اليي بنص كالـ اهلل تعالي واضع النص الكريـ أىـ أسبابو ىي:
 أنيـ ال يؤمنوف باهلل وال باليوـ ادخر.
 أنيـ ال يحرموف ما حرـ اهلل ورسولو.
 أنيـ ال يدينوف ديف الحؽ الذي جاء بو كتابيـ.

 -2أنو قدر مف الماؿ يسير يكاد يكوف رمزيا وىو دينار واحد في كؿ السنة عمى القادر ،وديناراف عمى متوسط الحاؿ،
وأربعة دنانير عمى الغني -جاء في فقو السياسة الشرعية.
"أقػػؿ الجزيػػة دينػػار خػػالص أو قيمتػػو فػػي كػػؿ سػػنة ،وال يجػػوز أف يػػنقص عنػػو ،ويسػػتحب أف ياخػػذ مػػف الغنػػي أربعػػة
أمػا أقػؿ
دنانير ،ومف المتوسط ديناريف ،ومف الفقير دينار وبو قاؿ أبو حنيفة ،وأف شرط أكثر مف أربعة دنانير ،ومنعو مالػؾ و ّ
مف دينار فال.
واعتبار الغني في حاؿ األداء ،ويجب أخذ الجزية في ذخر الحوؿ عند مالؾ وأحمد وعند أبي حنيفة في أوؿ الحوؿ(.)23

أف المقصود منو الحث عمى اعتنػاؽ الػديف الصػحيل لمدولػة ،ولػذلؾ فػلف ىػذا القػدر المقػدر مػف الجزيػة إنمػا ىػو بػديؿ عػف
حمايتيـ ،اواعفائيـ مف الحروب ،ولذلؾ تسقط ىذه الجزية في الحاالت األتية:
 -7إسالـ الذمي عمى الصحيل مف أقواؿ الفقياء ،عمال:
ف :38[األنفاؿ].
سلَ َ
 بقولو تعالى :قُ ْل لِلاِذ َ
ين َلفَُروَل إِ ْن َي ْنََ ُيوَل ُي ْغفَ ْر لَ ُي ْم َما قَ ْد َ
 وقولو " :اإلسالـ يجب ما قبمو"(.)24

ولذلؾ قاؿ اإلماـ القرافي" :فرض اهلل تعالي الجزية رجاء أف يسمـ فػي مسػتقبؿ األزمػاف السػيما مػع اطالعػو عمػى محاسػف
اإلسالـ(.)25

 -2رعاية أصحاب األعذار :وىـ الذيف ال يستطيعوف أداء الجزية كالفقير المعدـ ،والمقعد ،والشيخ الكبير ،وأصحاب العاىات.
ففي كؿ ىذه األحواؿ تسقط الجزية كما ورد عند فقياء الحنفية والمالكية(.)26
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 -3إذا اشترؾ الذمي في الدفاع عف دار اإلسالـ.
وىػػذا يؤكػػد أف مبػػدأ الجزيػػة إنمػػا شػػرع لحمػػايتيـ والػػدفاع عػػنيـ ،فػػلذا اشػػتركوا فػػي الػػدفاع سػػقط عػػنيـ مػػا شػػرع بسػػببو ،وقػػد
وردت بذلؾ كتب أمراء الجيوش الذيف اشترؾ معيـ ذميوف في حرب الدولة ضد أعدائيـ نكتفي منيما بنموذج واحد:
فقد جاء في كتاب سويد بف مقرف قائد جيش المسمميف في بالد فارس زمف عمر ابػف الخطػاب إلػى ممػؾ جورجػاف:
"بسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ :ىػػذا كتػػاب مػػف سػػويد بػػف مقػػرف إزبػػاف صػػوؿ بػػف رزبػػاف ،وأىػػؿ داىسػػتاف ،وسػػائر أىػػؿ
خرجاف أف لكـ الذمة ،وعمينا المنعة .ومف استعنا بو منكـ فمو جزاؤه في معونتو عوضا عف جزيتو"(.)27
يقػػوؿ الػػدكتور زيػػداف :فيػػذه السػوابؽ التاريخيػػة فػػي عيػػد الصػػحابة صػريحة فػػي سػػقوط الجزيػػة عمػػف يحػػارب مػػع المسػػمميف
ويشارؾ في الدفاع عف دار اإلسالـ ،حتى صار ىذا األمر مالوفا شائعا ،وسنو فيمف كاف يحػارب العػدو مػف المشػركيف-
ولػـ ينقػؿ لنػا خػالؼ فيػػو ،بػؿ أف عمػر بػف الخطػػاب قػد حسػف ىػذا اإلجػراء عنػدما أخبػره بػو سػراقة ممػا يػدؿ عمػى أف ىػػذا
الحكـ كاف مجمعا عميو في زمف الصحابة(.)28
 -4إذا عجزت الدولة اإلسالمية عف حماية الذمييف :فقد جاء في صمل خالد بف الوليػد مػع صػاحب "قػس النػاطؽ فػي منطقػة
الحيرة ،واسمو "صموبا بف نسمونا ما لغير ذلؾ:
"فلف منعناكـ فالجزية ،اواال حتى نمنعكـ"(.)29

واألمثمة في ذلؾ كثيرة ال يسع إيرادىا ىذا المقاـ.

ثانيا :الخراج :وىي ضريبة تضرب عمى غمة األرض
وىي في اصطالح الفقياء :ضريبة مالية عمى أراض مخصوصة تؤدى عنيا.
واألراضي التي توضع عمييا ضريبة الخراج محددة في الفقو اإلسالمي أربعة أصناؼ مف األراضي ىي:
 -7األ ارضػي التػػي فتحػت عنػػوة وقيػ اًر ،إذا مػف اإلمػػاـ عمػػى أصػحابيا ونزليػػا فػػي أيػدييـ ،فلنػػو يضػػع عمييػا الخػراج كمػػا
فعمو عمر  بارض مصر ،والعراؽ ،وغيرىما(.)30

 -2األرض التي تصالل أىميا عمييا مع الدولة عمى وظيفة معمومة.
()37

فقد صالل النبي  أىؿ نجراف عمى جزية رؤوسيـ ،وخراج أراضييـ عمى ألفي حمو

.

 -3أرض الموات إذا أحياىا ذمي
 -4أرض الغنيمة اذا حصؿ عمييا الذمي بسب اشتراكو في القتاؿ مع المسمميف وفي الفقو اإلسالمي بعػض مػف صػور
األراضي يتـ االتفاؽ عمييا بيف الدولة وأىؿ الذمة.
ثالثا :العشور:
وىػػي ضػرائب تقػػع عمػػى األعمػػاؿ التجاريػػة ،وىػػذا الصػػنؼ مػػف الضػرائب لػػيس خاصػػا باىػػؿ الذمػػة ،بػػؿ ىػػي ضػرائب تقػػع
عمى المسمميف والذمييف ،ومف في حكميـ عمى السواء.
فقػػد نقػػؿ عػػف عمػػر بػػف الخطػػاب  انػػو نصػػب العشػػار وقػػاؿ ليػػـ" :خػػذوا مػػف المسػػمـ ربػػع العشػػر ،ومػػف الػػذمي نصػػؼ
العشر ،ومف الحربي العشر وكاف ذلؾ بلجماع الصحابة في عيده(.)32
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َللنقطة َللثانيةَ :للوَلجبات ير َللمالية -أو َللوَلجبات َلادبية وَلاختقية:
وىي واجبػات يقػوـ بيػا أىػؿ الذمػة فػي مخػالطتيـ ومعاشػرتيـ ألبنػاء المسػمميف ،وتيػدؼ إلػى حسػف العشػرة ،ورعايػة المشػاعر

المتبادلة ،ومف أىميا:

 -7البعد عف كؿ ما يخدش المشاعر الدينية لممسمميف فيما يتعمؽ باهلل  ،ونبي اإلسالـ ،وبالشعائر الدينية ،واألعيػاد
الدينية .واالحتراز مما يسري إلى شيء مف ذلؾ حتى ال يكػوف فيػو مندوحػة إلػى اضػطراب المجتمػع اواحػداث الفتنػة
بيف طوائفو الدينية واالجتماعية ،وىو واجب مشترؾ بيف أبناء الدولة الواحدة ال يخص الذمييف وحدىـ.

 -2الحرص عمى إجابة ما تصدره الدولة مف تنظيمات ،ولػوائل ،وتوجييػات لكػؿ مواطنييػا فيمػا يتعمػؽ بػادداب العامػة،
وحسف التعامؿ مع مرافؽ الدولػة عمػى اخػتالؼ أنواعيػا ،والحػافظ عمييػا ،وعػدـ التعػدي عمييػا بالتخريػب أو التػدمير
أو التشويو كوسائؿ المواصالت ،ومؤسسات التعميـ ،والمرافؽ العامة والحدائؽ والمتنزىات .وغيرىا مما يخػدـ جميػع

الطبقات االجتماعية في الدولة

 -3الحرص عمى عدـ إظيار ما يؤدي إلى إثارة النعرات ،وخدش العقائد كلظيار الخمر والخنزير بصورة مستفزة لممشاعر.
املبحث الثالث:

تكسيس مبدأ عصنة الدو واملال ألهل الرمة.
إف أىـ ما قرره اإلسػالـ لمػف يعػيش فػي كنػؼ الدولػة اإلسػالمية ممػف ليػـ ذمػة وعيػد ىػو مبػدأ :العصػمة ليػـ فػي دمػائيـ،

وأمواليـ ،وأعراضيـ.

وسنتحدث عف ىذه العصمة في مطمبيف:

َلاول :في األسباب الموجبة لمعصمة ،وذثارىا.

َللثانع :فيما يسقط العصمة.

املطلب األول :األسباب املوجبة لعصنة الرمي يف دمه وماله.
تجب العصمة لمذمي في دمو ،ومالو ،وعرضو باحد سببيف:
َللسبب َلاولَ :لإلستم.

ويقع إسػالـ الػذمي البػالل العاقػؿ بمجػرد النطػؽ بالشػيادتيف كػاف يقػوؿ :أشػيد أف ال إلػو إال اهلل وأف محمػداً عبػده ورسػولو،

وأف كؿ ما جاء بو محمد  حؽ ،وأتب أر مف كؿ ديف يخالؼ ديف اإلسالـ.

فمف قاليا مف الذمييف ثبتػت لػو العصػمة فػي دمػو ،ومالػو ،عرضػو ،ومػف اعتػدى عميػو فػي واحػدة منيػا كمػف اعتػدي عمػى

مسمـ سواء بسواء ،ألنو صار واحداً منيـ.

وقد جاءت األدلة القاطعة في ىذا الشاف ،منيا:



قولو " :أُمرت أف أقاتؿ الناس حتى يشيدوا أف ال إلو إال اهلل وأف محمداً رسػوؿ اهلل ،ويقيمػوا الصػالة ويؤتػوا الزكػاة ،فػلذا
()33

فعموا ذلؾ عصموا مني دماءىـ وأمواليـ إال بحؽ اإلسالـ ،وحسابيـ عمى اهلل"

.

ومثؿ ىذا الشاىد كثير ،وكميا قاطعة الداللة عمى إثبات العصمة لكؿ مف نطؽ بالشيادة وأقاـ شػعائر اإلسػالـ مػف صػالة
وزكاة ،وصوـ ،وحج.
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وال خالؼ في ذلؾ بيف فقياء المسمميف ،اوانما الخالؼ بينيـ في إثبػات العصػمة لمػف نطػؽ بلحػدى الشػيادتيف دوف
األخرى ،فمنيـ مف أثبت بيا العصمة ،ومنيـ مف لـ يثبتيا ،ومنيـ مف فرؽ بيف أىؿ الكفر ،وأىؿ الكتاب ،والبحػث
في ىذا طويؿ(.)34




والتصريل بما يدؿ عمى اإلسالـ كاسممت ،وذمنت كاؼ لحقف الدـ ،وحفظ الماؿ والعرض.

والتصريل قد يكوف بالنطؽ ،أو الكتابة عند فقياء الحنابمة(.)35



أما المالكية فيروف أف الكتابة ال تغني عف النطؽ إال لمعاجز عف الكالـ(.)36



ويكتفي إما باإلشارة المفيمة الصادرة عف األخرس إلثبات العصمة لو بيا إذا أتي مف الشعائر ما يدؿ عمى صػحة
()37

إشارتو كالقياـ بالصالة


.

ويرى جميور الفقياء أف تصريل الذمي بما يػدؿ عمػى اإلسػالـ كػاؼ فػي إثبػات عصػمة دمػو ومالػو وال يتوقػؼ ذلػؾ
عمى إتيانو بػدعائـ اإلسػالـ مػف صػالة ،وصػياـ ،وزكػاة ،ونحػو ذلػؾ .اوانمػا اإلتيػاف بيػذه الشػعائر شػرط السػتمرار العصػمة
وليست بشرط لحصوليا(.)38



وعمى ىذا فلف مف امتنع مف الذمييف عف أداء شعائر اإلسالـ تسػقط عصػمتو ،ويصػبل مرتػداً ،بينمػا يقػرر المالكيػة

أف مػف تػػرؾ االمتثػػاؿ ألركػػاف الػديف بعػػد دخولػػو فػػي اإلسػالـ ونطقػػو بالشػػيادتيف ال يكػػوف مرتػدا ،وال يقتػػؿ بػػؿ يػػؤدب



فقط ،اواف اتفقوا مع الجميور في إسقاط العصمة عنو(.)39

ويرجل الدكتور /شػوماف أف :مػا ذىػب إليػو جميػور الفقيػاء مػف اعتبػار مػف نطػؽ بالشػيادتيف مسػمما كامػؿ اإلسػالـ

ىو الراجل ،فلذا امتنع مف االمتثاؿ لبقية أركاف اإلسالـ يكوف مرتداً يقاتؿ عمى ذلؾ


اواسالـ األبويف الذمييف معاً يوجب عصمة أوالدىما الصغار ،ومف فػي حكميػـ ممػف بمػل مجنونػاً تبعػا ألبػوييـ ،ألف

ىؤالء ال يصل إسالميـ بانفسيـ ألف مف شروط اإلسػالـ التكميػؼ وىػؤالء غيػر مكمفػيف فيتبعػوف أبػوييـ فػي اإلسػالـ
ِ
يم ٍ
ان أَْل َح ْق َنا ِب ِي ْم ُذِّرياََ ُي ْم :27[الطور](.)40
لقولو تعالىَ  :وَللاِذ َ
آم ُنوَل َوَلَاَب َعَْ ُي ْم ُذِّرياَُ ُي ْم ِبإ َ
ين َ
ومف المعموـ شرعاً أف شروط صحة اإلسالـ في التكميؼ :البموغ ،والعقؿ ،واالختيار.
َللسبب َللثانعَ :لامان:


إذا بقي الذمي عمى دينو فالدولة ال تجبره عمػى اإلسػالـ ،فػلف ارتضػى البقػاء تحػت مظمػة الدولػة بقػاء دائمػا عقػد لػو

عقد األماف المؤبد.


اواف كاف بقاؤه بصورة متقطعة عقد لو عقد األماف المؤقت.

وبيذَل فعقد َلامان نونان:
َللنوع َلاول :نقد َلامان َللمؤبد :وىو عقد الذمة الذي يرتضي بو الذمي اإلقامػة فػي الدولػة اإلسػالمية إقامػة مؤبػدة ،وىػو
بمثابة الحصوؿ عمى جنسية الدولة في الفقو المدني الحديث ،وقد أتينا عمى خصائص ىذا العقد في المبحث الثاني.

َللنوع َللثانع :نقد َلامان َللمؤقت :وىو عقد يمنل لغير المسمـ فترة زمنية معمومة البداية والنيايػة ،يكػوف المػؤمف فػي فتػرة
األماف ذمنا عمى نفسو وما طمب لو األماف مف مالو وولده.

فلذا انتيت مدة األماف عاد ميدور الدـ والماؿ كما كاف قبؿ ارتباطو بعقد األماف .فيذا العقد يمنل لغير المسمـ الذي
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ال يػرتبط مػػع الدولػػة باإلقامػػة الدائمػػة ،فيػػو لػػيس أحػػد رعايػػا الدولػػة ،اوانمػػا يػرتبط بالقػػدوـ إلييػػا سػػائحا ،أو تػػاج اًر ،أو سػػفي اًر ،أو
رسوالً ،أو نحو ذلؾ.

ويدخؿ فػي ىػذا العقػد المؤقػت ،معاىػدات السػالـ المؤقتػة مػع الكفػار ،والتػي تقتضػي وقػؼ الحػرب معيػـ مػدة مػف الزمػاف،

وقد يسمي ىذا العقد في ىذه الحالة بالمعاىدة ،أو الموادعة ،أو الميادنة(.)47
*

ونقد َلامان َللمؤقت نونان:

 -7نقد أمان مؤقت خاص :وىو عقد يمنل لواحد مف الحربييف ،أو لجماعة صغيرة ،أو ألىؿ بمدة أو حصف صغير.

وىو عقد أجازه فقياء السياسة الشرعية استناداً لنصوص مف الكتاب والسنة.
عو
َح ٌد ِم َن َل ْل ُم ْ
س َعم َ َل َعت َم َلللا ِعو ثُع ام أ َْبِل ْغ ُ
ش ِعرِل َ
 فقد جاء النص الكريـ في قولو تعػالىَ  :وَِل ْن أ َ
َلسعََ َج َار َك فَعَِ ِج ْرهُ َحَاعى َي ْ
ين ْ
ون[التوبة ]6 :والتعبير في ادية الكريمة "باحد" يشير إلي خصوصية العقد.
ْم َن ُو َذلِ َك ِبَِان ُي ْم قَ ْوٌم ََّل َي ْعلَ ُم َ
َمِ َ


وجاء في السنة المشرفة" :ذمة المسمميف واحدة يسػعى بيػا أدنػاىـ ،فمػف أخفػر مسػمما فعميػو لعنػة اهلل والمالئكػة والنػاس

أجمعيف ال يقبؿ منو يوـ القيامة صرؼ وال عدؿ"(.)42

وىذا النوع مف عقود األماف المؤقت الخاص لو خصائص أىميا:

.7

ينعقد بالمفظ الصريل الذي يدؿ عميو مف العاقد المسمـ لممعقود لو المستامف أو ما يقوـ مقامػو مػف الكتػاب والرسػالة

.2

يصل أف يكوف مف اإلماـ ،أو نائبو ،كما يصل أف يكوف مف ذحاد المسمميف عمى ما جاء في النصوص السابقة.

.4

يرتب مف الحقوؽ والواجبات ما يحدده العقد

.3
.5

واإلشارة

أنو أماف مؤقت ينتيي بانتياء مدتو التي حددت لو

أف ما يعرؼ في العصر الحاضر باسـ "تاشيرة الدخوؿ" التي تمنحيا الدولػة أو قنصػمياتيا فػي الخػارج ىػي بمثابػة عقػد
األماف المؤقت الخاص.

وبالحصوؿ عمى عقد األماف المؤقت الخاص يصل لحاممو تنفيػذه ،والعمػؿ بمقتضػاه ،فيػدخؿ دار اإلسػالـ ذمنػا ،وال يجػوز

التعرض لو بسوء ،ويجب عمى المسمميف رعاية ىذا األماف ومقتضاه متى كاف قائما(.)43


اواذا صل دحاد المسمميف عقد األماف المؤقػت الخػاص طبقػا لمنصػوص فػلف الفقيػاء مجمعػوف عمػى أنػو يجػب أف تتحقػؽ فػي

ىػػذا العاقػػد المسػػمـ شػػروط التكميػػؼ التػػي نػػص عمييػػا ىػؤالء الفقيػػاء وىػػي أف يكػػوف ىػػذا العاقػػد المسػػمـ بالغػػا ،عػػاقال ،حػ اًر ،ذكػ اًر غيػػر

خائؼ لكونو أسي اًر في يد الكفار.

اواف وقع الخالؼ في الشروط –ما عدا اإلسالـ -مػف بعػض الفقيػاء ،إال أف تحقػؽ ىػذه الشػروط الزمػة فػي الجممػة
عمى الترجيل.



كمػػا أف شػػرط عػػدـ الخػػوؼ لكونػػو أسػػي اًر ىػػو صػػحة عقػػد األمػػاف الصػػادر عػػف المسػػمـ الواقػػع أسػػي ار بػػدار الحػػرب إذا تحقػػؽ

عدـ إكراىو عمى عقد ،عمى ما رجحو الباحثوف مف أقواؿ الحنابمة والشافعية(.)44
وقد اختمؼ الفقياء في تحديد المدة في األماف المؤقت الخاص:

 فيػػرى الشػػافعية وبعػػض الحنابمػػة ،والزيديػػة أف عقػػد األمػػاف الخػػاص ينبغػػي أف يكػػوف مقيػػداً بمػػدة ال تزيػػد عمػػى أربعػػة
ِ
أشير بناء عمى عقد اليدنة المنصوص عميو في أوؿ سورة "التوبػ ػ ػة" :ب ر ِ
اى ْد َُ ْم ِم َن
ين َن َ
س ولِ ِو إِلَى َللا ِذ َ
َلءةٌ م َن َلللاو َو َر ُ
ََ َ
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ِ
يحوَل ِفع َْلا َْر ِ
ش ُي ٍر:2-7[
ض أ َْرَب َع َة أَ ْ
َل ْل ُم ْ
ش ِرِل َ
ين * فَس ُ
وقيؿ :ال تزيد مدة األما ف في ىذا العقد عف سنة معمميف ذلؾ بانيا المدة التي تجب فييا الجزية في عقد الذمة ،فال
التوبة].

ينبغي أف يتساوى عقد األماف المؤقت الممنوح بغير مقابؿ مع عقد الذمة المؤبد المنصوص عمى مقابمو مف الجزية(.)45



ويػػرى الحنفيػػة ،والمالكيػػة ،وجميػػور الحنابمػػة :أف عقػػد األمػػاف ال ينبغػػي أف يتقيػػد بمػػدة محػػددة ،بػػؿ ليمػػاـ أف يعقػػده

عمى ما يراه مناسبا ،سواء قصرت المدة أو طالت.
ألف األمػػاف عنػػدىـ مشػػروط بوجػػود المصػػمحة ،وانتفػػاء المض ػرة ،وأف ال يترتػػب عميػػو تعطيػػؿ الجيػػاد ،فيكػػوف تػػرؾ تحديػػد

المدة ليماـ أنسب(.)46

 -2نقد أمان مؤقت نام :وىو :األماف الذي يعطيو إماـ المسمميف لجميع الحربييف ،أو إلى جمع منيـ غيػر محصػور
ويدخؿ فيو معاىدات السالـ أو الموادعة.

*

ومن خهائص نقد َلامان َللمؤقت َللعام:

 -7أنػو ال يصػل إال مػف اإلمػاـ أو نائبػو ،فػػال يصػل مػف ذحػاد المسػمميف كمػا ىػػو الحػاؿ فػي العقػد المؤقػت الخػاص .ألف ىػػذا
العقد حؽ اإلماـ فال يجػوز االفتئػات عميػو لعمػوـ واليتػو عمػى المسػمميف ،عمػى التػرجيل مػف قػوؿ الحنابمػة والشػافعية
خالفا لما ذىب إليو الحنفية مف جواز ىذا العقد لغير اإلماـ.

 -2أف لقادة الجيوش اإلسالمية ونحوىـ عقد ىذا العقد ألنيـ في ذلؾ تبع ليماـ.
 -3أف تحديد المدة المؤقتة في ىذا العقد متروكة إلي ما يراه الحاكـ محققا لمصمحة المسمميف طاؿ الوقت أو قصر.
وىذا ما قرره الحنفية والمالكية(.)47

بينما يرى الشافعية والحنابمة أف تحديد مدة ىذا العقد منوطة بحاؿ المسمميف قوة أو ضعفا.

والراجل ما ذكره الحنفية ،والمالكية ،وىو اختيار المعاصريف مف الفقياء"(.)48


والمصمحة المرجوة مف عقد األماف المؤقت العػاـ أنػو شػرع عمػى خػالؼ الجيػاد رجػاء تػرميـ ضػعؼ فػي المسػمميف ،أو

كؼ األذى عف سطوة المعقود ليـ ،أو رجاء استمالتيـ إلى سماحة اإلسالـ.
اواف كاف المالكية يػروف أف عقػد األمػاف العػاـ ال يكفػي فيػو وجػود المصػمحة ،بػؿ يشػترط فيػو فػوؽ ذلػؾ وجػود الضػرورة

عمى عقد األماف العاـ كخوؼ اليزيمة ،أو اليمكة ،أو الوقوع في األسر إف أعمنت الحرب بيف المسمميف والحربييف(.)49
*


أثر نقود َلامان نلى نهمة َللدم وَللمال:

يرتػػب عقػػد األمػػاف المؤبػػد ،وىػػو عقػػد الجزيػػة مػػا يرتبػػو الفقػػو اإلسػػالمي لممسػػمـ س ػواء بس ػواء .مػػف عصػػمة دـ المعقػػود لػػو
األمػػاف المؤبػػد ،وعصػػمة مالػػو ،وعصػػمة عرضػػو وىػػو ومػػف تبعػػو مػػف أوالده غيػػر المكمفػػيف لتظػػافر األدلػػة عمػػى عصػػمتيـ

والكؼ عنيـ وحمايتيـ بموجب ىذا العقد.
وذلؾ ألف عقد الذمة -أو األماف المؤبد -خمؼ عف اإلسالـ ،وىو بمنزلة الدعوة إلػى اإلسػالـ ألنػو مفػروض عمػى الدولػة
إيقاعو عمى رعاياىا مف الذمييف حماية ليـ بمقتضي النصوص التي أوردناىا ،ومنيا:
ون :29[...التوبة].
ين ََّل ُي ْؤ ِم ُن َ
 قولو تعالي :قَ ِاَلُوَل َللاِذ َ
 وقولو " :أُمرت أف أقاتؿ الناس حتى يشيدوا أف ال إلو إال اهلل وأف محمداً رسوؿ اهلل ،ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة،
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فلذا فعموا ذلؾ عصموا مني دماءىـ وأمواليـ إال بحؽ اإلسالـ ،وحسابيـ عمى اهلل" (.)50
أوَّلً :عصمة الدـ باألماف:

يقرر الفقو السياسي الشرعي أف االعتداء عمػى دـ المعصػوـ باألمػاف محػرـ شػرعاً ،حيػث إف األمػاف يعنػي عػدـ االعتػداء،

أو النيػػؿ مػػف دـ مػػف ثبػػت لػػو األمػػاف أو مالػػو ،فػػلذا وقػػع االعتػػداء عمػػى الػػدـ المعصػػوـ كػػاف فػػي ىػػذا خػػروج عمػػى مقتضػػي عقػػد
األماف ،ولذا تجب معاقبة الجاني عمى فعمو ،وىذا أمر بدىي.



ولذا فلف المعصوـ -سػواء كػاف أمانػو مؤقتػا أو مؤبػدا -ال يختمػؼ الفقيػاء فػي حرمػة االعتػداء عميػو ،والتعػرض لػو،



فلذا لـ يكف القتؿ عمداً فتمزـ قاتمو الدية عند جميور الفقياء في حالة قتمو خطا ،اواف اختمؼ في مقدارىا.
والدليؿ عمى ذلػؾ مػا جػاء عػف النبػي ":مػف قتػؿ نفسػا معاىػدا لػـ يػرح رائحػة الجنػة ،اواف ريحيػا يوجػد مػف مسػيرة أربعػيف



وأما إذا كاف القتؿ عمداً ،فلف الخالؼ واقع في تنفيذ القصاص.

ووجوب معاقبة الجاني شرعا ،حيث ثبت االعتداء عمى حسب نوع جنايتو.

عاما"(.)57

فالحنفية يوجبوف القصاص مف المسمـ لحرمة دـ المعصوـ بالذمة واألماف .بينما يرى الجميػور عػدـ جػواز القصػاص مػع

ثبوت العصمة لعدـ المماثمة بيف اإلسالـ والكفر ،ويذىبوف إلى الدية.

وال ػراجل مػػا ي ػراه الحنفيػػة ألف المماثمػػة قائمػػة بػػيف "األنفػػس" وىػػي متسػػاوية بػػيف المػػؤمف والػػذمي ،ولعمػػوـ النصػػوص

الواردة بمساواة األنفس.

ِ
ِ
اص ِفع َل ْلقَ َْلَى :778[البقرة].
ه ُ
مف قولو تعالىُ  :لَ َب َنلَ ْي ُل ُم َل ْلق َ
ِ
س ِبال ان ْف ِ
س :45[المائدة].
ييا أ ا
وقولو تعالىَ  :و َلََ ْب َنا َنلَ ْي ِي ْم ف َ
َن َلل ان ْف َ

كما أف القوؿ بالقصاص مف المسمـ اذا قتؿ ذميا يوافؽ حكمة األحياء لمنفوس التػي روعيػت فػي تشػريع القصػاص ،ويكػبل

عو َم ْعن
جماح النفوس الضعيفة التي تتخذ مف اختالؼ الديف ذريعة لقتؿ الذمييف مف أىؿ دار اإلسالـ عمال بقولو تعػالى… :أَان ُ
ِ
س ٍاد ِفع َْلا َْر ِ
سا ِب َغ ْي ِر َن ْف ٍ
يعا :32[المائدة].
اس َجم ً
ض فَ َلَِان َما قَََ َل َلل ان َ
س أ َْو فَ َ
قَََ َل َن ْف ً
ثانياً :عصمة الماؿ باألماف:

إذا تـ االعتداء عمى ماؿ المعصوـ باألماف فلف ىذا االعتداء لو صورتاف:

الصورة األولي :أف يتـ االعتداء عميو باإلتالؼ أو بالغصب.
وال خالؼ بيف الفقياء في ىذه الصورة مف وجوب الضماف عمى الغاصب أو المتمؼ لثبػوت عصػمة المػاؿ باألمػاف سػواء

كاف مؤبدا أو مؤقتاً ،وال تؤثر الشبية في إثباتو.
الصورة الثانية :أف يتـ االعتداء عميو بالسرقة.

وفي ىذه الصورة اختمؼ الفقياء في معاقبة السارؽ بقطع يده حداً ،أي في معاقبة الجاني بالقصاص.



فمف القواعد المسممة في الفقو اإلسالمي أف الفقياء ال يختمفوف في إثبات حػد السػرقة عمػى المسػمميف إذا سػرؽ مػف

ماؿ الذمي ما يبمل النصاب ،وتقطع فيو اليد ألنو سرؽ ماالً معصوماً عمى جية التاييد ال شبية فيو.


وكذا ال يختمفوف في قطع الذمي بسرقتو ماؿ المسمـ لكوف ماؿ المسمـ معصوما باإلسالـ عصمة مؤبدة أيضا ،اواذا

لـ يكف ماؿ المسمـ ذكد مف ماؿ الذمي في العصمة فال أقؿ مف أف يكوف مساويا لو(.)52
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وممػػا
س َبا
َل َ



ِ
سع ِ
سع ِ
َلء ِب َمععا
ق َوَلل ا
يػػدؿ عمػػى قطػػع يػػد السػػارؽ -مسػػمما أو ذميػاً -عمػػوـ قولػػو تعػػالىَ  :وَلل ا
عارقَ ُة فَععا ْق َ
عار ُ
ط ُعوَل أ َْيععد َي ُي َما َجع َعز ً
ح ِليم :38[المائدة].
َن َل ًاَّل ِم َن َلللا ِو َوَلللا ُو َن ِز ٌ
يز َ ٌ
وال عبرة في األرجل لكوف الماؿ المسروؽ مف أي منيما ماال متقوما عند الذمي ،بؿ الصحيل مػا قالػو جميػور الفقيػاء

باف العبرة في تقويـ الماؿ ليسالـ ،وليس لمذمي(.)53

وىذا ما جري عميو ترجيل الفقياء المعاصريف(.)54

املطلب الثاىي :ما يسكط العصنة.

مما ينبغي ذكره عند الحديث عف ىذا المطمب أف سقوط العصمة المقررة شرعاً لمدـ والماؿ ليسػت خاصػة فػي حػؽ الػذمي

فحسب بؿ يشمؿ سقوط العصمة سقوطيا عف المسمـ أيضاً.

فالعصػػمة التػػي ثبتػػت لممسػػمـ ثابتػػة لمػػذمي باألمػػاف أو بالػػدخوؿ فػػي اإلسػػالـ فتسػػاوي ثبوتيػػا عنيػػا ،وكػػذلؾ يتسػػاوى زواليػػا

وسقوطيا عنيما في خمس حاالت:
َللحالة َلاولع :إذَل َلرَد َللموهوف بالعهمة نن َلإلستم:

فالمسمـ األصمي ،أو الذمي الذي دخؿ في اإلسالـ إذا وقع مف أحدىما ما يوجب الردة عف اإلسالـ سقطت عنيما

العصمة.
وال تعتبػػر الػػردة صػػحيحة يترتػػب عمييػػا األثػػر الشػػرعي الػػذي يعنػػي إسػػقاط العصػػمة ،اواىػػدار نفػػس المرتػػد إال إذا
صدرت مف بالل ،عاقؿ ،مختار ثبت إسالمو قبؿ ردتو .وعمى ىػذا فػال تصػل ردة الصػبي ،وال المجنػوف وال السػكراف ،وقػد

اعتبر بعض الفقياء أف ارتداد الصبي المميػز معتبػر ،اواف كػاف ال يقتػؿ إال بعػد بموغػو كالسػكراف ال يقتػؿ إال بعػد صػحوه،

كمػػا اشػػترط المالكيػػة فػػي ارتػػداد مػػف نطػػؽ بالشػػيادتيف أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بػػدعائـ اإلسػػالـ قبػػؿ الػػدخوؿ فيػػو ،وأمػػا شػػرط
ط َم ِعئن
عو ُم ْ
االختيار فال خالؼ بيف الفقياء عمى ضرورة أف يكوف المرتد مختا اًر ال مكرىا لقولو تعػالى :إِاَّل َم ْعن أُ ْل ِعرهَ َوَق ْل ُب ُ
ِب ِْ
يم ِ
ان[النحػؿ ،]706 :وتحصؿ الردة باألقواؿ واألفعاؿ كمف ينطػؽ بكممػة الكفػر ،أو يتػرؾ الصػالة ،أو الزكػاة ،أو الحػج،
اإل َ
أو الصوـ عامداً متعمدا مص ار عمى الترؾ(.)55

َللحالة َللثانية :إذَل َلرَلب َللمعهوم جناية َللَعدي نلى َللغير بالقَل َللعمد(.)33

ألف القتؿ العمد ىو النوع الوحيد المعاقب عميو شرعا بعقوبة القصاص ،وىو مػا يعنػي إسػقاط العصػمة عػف القاتػؿ اواىػدار

دمو ،إذا توفر فيو القصد وذلة القتؿ المعتبرة شرعا ،كما يحرـ القاتؿ مف ميراث المقتوؿ إف كاف بينيما توارث.
َللحالة َللثالثةَ :لرَلاب َللمعهوم لجريمة َللزنا:

ويظير أثػر الزنػا عمػى عصػمة دمػو إذا وقػع مػف محصػف معصػوـ مػف غيػر خػالؼ بػيف جميػور الفقيػاء القػائميف بػالرجـ،

اواف خالفيـ بعض مف ال يعتد بو ،كما يظير أثر الزنا عمى عصمة مالو إذا وقع الزنا بذات رحـ محػرـ منػو ،وسػبب ذلػؾ
أف النبي  أمر بقتؿ مف وقع عمى زوجة أبيو ،وأخذ مالو(.)57
َللحالة َللرَلبعة :سقوط َللعهمة باإلفساد فع َلارض:

ون َلللا َو
ين ُي َح ِارُب َ
َلء َللاِذ َ
وجريمة اإلفساد في األرض ىي المعروفة بالحرابة الوارد فييا قوؿ اهلل تبارؾ وتعالى :إِان َما َجَز ُ
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سولَ ُو[المائدة.]33 :
َوَر ُ


ويقع أثر الحرابة عمػى عصػمة دـ المحػارب بػزواؿ ىػذه العصػمة وتطبيػؽ عقوبػة الح اربػة الػواردة فػي اديػة الكريمػة،
()58

.

اواف كاف ال يسقط عصمة مالو إف كاف مسمما
 قطع الطريؽ مف الذمي أو المستامف ال يسقط عصػمة مالػو منفػرداً عنػد الجميػور خالفػا لػبعض المالكيػة والحنابمػة،
والظاىرية ،فلذا كانوا جماعة أسقطت الحرابة عصمة أمواليـ كدمائيـ بغير خالؼ(.)59
َللحالة َللخامسة :سقوط َللعهمة بالخروج نلى نظام َللحلم أو ما يعرف بع (َللبغع):

يرى الحنفية والمالكية بجواز قتاؿ البغاة بكؿ وسيمة تحقؽ قطع شوكتيـ( .)60بينما ذىب الشافعية إلػي أنػو ال يجػوز

قتاؿ البغاة بما يعـ إتالفو مف غير ضرورة(.)67

وعمى ىذا فلف البغي يسقط عصمة دـ البغاة ما داموا عمى بغييـ مف غير خالؼ بيف الفقياء ،إال أنو ال يؤثر فػي

عصمة أمواليـ ،بؿ تبقي أمواليـ معصومة عمى ممكيـ وال تيدر حتى فػي أثنػاء القتػاؿ ألنيػا أمػواؿ معصػومة باإلسػالـ ،وىػو

لـ يزؿ عنيـ ببغييـ( ،)62أما غير المسمميف مف البغاة ،فال خالؼ بيف الفقيػاء فػي إسػقاط العصػمة عػنيـ بػالبغي فتسػقط عػف
الذمييف والمستامنيف عصمة دمائيـ وأمواليـ بالبغي ،ويصيروف بيذا كغيرىـ مف الحربييف(.)63
واهلل أعمـ

اخلالصة.

لقد توصؿ الباحث مع نياية البحث ومف خالؿ االستدالؿ بالنصوص الشرعية مف قػرذف وسػنة وأقػواؿ الفقيػاء واسػتعراض

لموقائع التاريخية إلى ما يمي:

 -7عقػػد الذمػػة عقػػد اقتضػػتو ضػػرورة رعايػػة مصػػالل الدولػػة اإلسػػالمية الػػذيف بقػوا عمػػى ديػػنيـ مػػع ارتضػػائيـ العػػيش فػػي
كنؼ الدولة ،ليـ ما لممسمميف وعمييـ ما عمى المسمميف.

 -2يعيش أىؿ الذمة في كنؼ الدولة اإلسالمية يتساووف مع المسمميف في الحقوؽ والواجبات.
 -3احترـ اإلسالـ خصوصية أىؿ الذمة فيما يخص شعائرىـ وبعض خصوصياتيـ.

 -4عقد الذمة يعني أف لمذمي حقًا في ذمة المسمميف.
 -5إف إزالة المبس والغموض في أذىاف كثير مف غير المسمميف ضرورة لتحقيؽ فيـ أفضؿ لكثير مف المفاىيـ اإلسالمية.

اىتمامػػا أكبػػر لمػػا يحققػػو ذلػػؾ مػػف مصػػالل
 -6يػػدعو الباحػػث الميتمػػيف والمختصػػيف بالسياسػػة الشػػرعية إيػػالء ىػػذه الموضػػوعات
ً
ميمة ليسالـ وأىمو.

 -7إف انتشار الفيـ الضيؽ والتشدد لمفػاىيـ إسػالمية أدى إلػى نفػور كثيػر مػف غيػر المسػمميف مػف التعػرؼ عمػى سػماحة اإلسػالـ
واحترامو لحقوؽ الغير.

 -8ال ييدؼ عقد الذمة إلى جباية األمواؿ اوانما المقصود منو ىو إشاعة جػو مػف السػمـ األىمػي بػيف المػواطنيف رغػـ اخػتالؼ
أديانيـ ليتعارفوا عف قرب عمى سماحة اإلسالـ ووسطيتو واحترامو لينساف بحكـ كونو إنساناً.

اهلوامش.
( )7رواه أبو داود ،رقـ .2760
اجمللة األزدىية يف الدزاسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1111 ،)2ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 030

15

Published by Arab Journals Platform, 2020

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 16 [2020], Iss. 2, Art. 14

أهل الرمة يف فكه السياسة الشسعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )2أخرجو البخاري ،رقـ .3766
) (3الرازي ،محمد بف أبي بكر ،مخَار َللهحاح ،دار صادر ،بيروت7429 ،ىػ2008-ـ ،ص.747-746

) (4البخػػاري ،أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف إسػػماعيؿ ،صػػحيل البخػػاري ،كتػػاب الفػرائض ،ص .27وابػػف حجػػر العسػػقالني ،فععَا َللبخععاري
شرح هحيا َللبخاري ،ج ،72ص .42وينظر أيضاً :هحيا َللبخاري ،كتاب الجزية رقـ.777

) (5البيوتي ،منصور بف يونس ،لشاف َللقناع نن مَن أبع شجاع ،ج ،7ص .704والبزدوي ،فخر َلإلستم لشعف َلاسعرَلر ج،4
ص.239

) (6قمعة جي ،محمد رواس ،معجم لغة َللفقياء ،دار النفائس ،بيروت7437 ،ىػ2070-ـ ،ص.76
) (7الزبيدي ،السيد محمد مرتضيَ ،اج َللعروس من جوَلىر َللقاموس ،دار الكتب العممية ،بيروت  ،2007ج ،76ص.80

) (8أبو البقاء ،أيوب بف السيد شريؼَ ،لللليات ،ج ،3ص .37والتيانوي ،محمد عمي ،لشاف َلهطتحات َللفنون ،ج ،7ص.664
) (9قمعة جي ،مهدر سابق ،ص.76

) (70ينظر الزبيديَ ،اج العروس ،مصدر سابؽ.

) (77شوماف ،عباس ،نهمة َللدم وَللمال فع َللفقو َلَّلستمع ،دار البياف لمنشر ،القاىرة7996 ،ـ ،ص.26-25
) (72الماوردي ،أبو الحسف عمي بف محمدَ ،لاحلام َللسلطانية وَللوَّليات َللدينية ،مطبعة الحمبي -مصر ،ص .738

) (73بدر الديف محمد بػف إبػراىيـَ ،حريعر َلاحلعام فعع َعدبير أىعل َلإلسعتم ،رئاسػة المحػاكـ الشػرعية -قطػر7985 ،ـ ،ص-248
 .249وينظػر :الشػػافعي ،محمػد بػػف إدريػػس ،ج ،4ص .95والجصػاص ،أحمػػد بػػف عمػي ،أحلععام َللقعرآن ،دار الكتػػاب العربػػي،
 .93-97/3والطبري ،محمد بف جريرَ ،لخَتف َللفقياء ،مكتبة بريؿ ىوالندا7933 ،ـ ،ص.200

) (74البػػابرتي ،محمػػد بػػف محمػػود ،شػػرح َللعنايععة نلععى َلليدَليععة ،المطبعػػة األميريػػة -ب ػوالؽ مصػػر7378 ،ى ػػ ،ج .307/4وينظػػر:
عميش ،محمد ،منا َللجليل شرح مخَهر خليل ،ج ،7ص .756وابف قدامة ،عبد اهلل بف أحمػدَ ،للمغنع ،دار المنػار -مصػر

7367ىػ ،ج ،8ص.505

) (75مالػؾ ،اإلمػاـ مالػػؾ بػف أنػػسَ ،للمدونععة َلللبعري ،مطبعػػة السػعادة ،القػػاىرة7323 ،ىػػ .46/3 ،وأخرجػػو ابػف عسػػاكر فػي تػػاريخ
دمشؽ ،وأخرجو ابف أبي شيبة في َللمهنف ،227/2 ،وأخرجو الترمذي ،7/292 ،وأبو عبيد في كتاب األمواؿ رقـ (.)67

) (76مػػدكور ،محمػػد سػػالـَ ،لإلباحععة ننععد َلاهععوليين وَللفقيععاء -مجلععة َللقععانون وَلإلقَهععادَ -للعععدد َللرَلبع وَللمسععَِمنين ،مؤسسػػة
الرسالة -بيروت2074 ،ـ ،ص.27

) (77ابػػف جماعػػةَ ،حريععر َلاحلععام ،ص .249وينظػػر :الكاسػػاني ،بععدَلئ َللهععنائ  ،ص .4330والنػػووي ،روضععة َللطععالبين ج،70
ص .306والخطيب ،مغنع َللمحَاج.242/4 ،

) (78أبو يوسؼ ،القاضي يعقوب بف إبراىيـَ ،للخرَلج ،المطبعة السمفية ،القاىرة ،ص.724
) (79أبػو عبيػد ،القاسػـ بػف سػالـَ ،لامعوَلل ،المطبعػة العامريػة ،القػاىرة7343 ،ى ػ .ص .777وينظػر :الػبالذري :أبػو بكػر عمػي ابػف
أحمد ،فَوح َللبلدَلن ،دار النشر لمجامعييف ،بيروت 7958ـ ،ص.722

)َ (20للمهدر َللسابق ،ص.795

) (27زيداف ،عبد الكريـ ،أحلام َللذميين وَللمسَِمنين ،مؤسسة الرسالة ،بيروت2074 ،ـ ،ص.72

) (22ابف رشد ،أبو الوليد محمد بف أحمدَ ،للمقدمات َللمميدَلت ،مطبعة السعادة ،مصر7325 ،ىػ.289/2 ،
) (23بف جماعةَ ،حرير َلاحلام ،ص .250وينظر :الطبريَ ،لخَتف َللفقياء ،ص .209الميرغينا أبو الحسف عمي بف أبي بكر،
َلليدَلية شرح َللبدَلية .762/2 ،والشيرازي ،أبو إسحاؽَ ،للميذب .257/2 ،وابف قدامةَ ،للمغنع.588/70 ،

( )24مجمع الزوائد ،الييثمي وصححو األلباني ،ج.3
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) (25القرافي ،أبو العباس أحمد بف إدريسَ ،للفروق.

) (26ابف عابديف ،محمد أميف ،رد َللمحَار نلى َللدَلر َللمخَار ،المطبعة العثمانية7324 ،ىػ ،ج ،3ص.373
) (27الطبري ،محمد بف جريرَ ،اريخ َللطبري ج ،5ص .256وينظر :زيداف :أحلام َللذميين ،ص.730
) (28زيداف ،أحلام َللذميين وَللمسَِمنين ،ص.737

) (29الطبريَ ،اريخ َلامم وَللملوك ،المطبعة الحسينية ،القاىرة ،الطبعة األولي ،ج ،4ص.76
) (30أبو يوسؼ ،القاضي يعقوبَ ،للخرَلج ،ص.729
) (37الكاساني ،بدَلئ َللهنائ .58/2 ،

) (32الكاساني ،بدَلئ َللهنائ  .35/2 ،وابف قدامةَ :للمغنع.578/8 ،

) (33البخػػاري :أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف إسػػماعيؿ ،مخَهععر هععحيا َللبخععاري حػػديث رقػػـ  24عػػف ابػػف عمػػر ،ورقػػـ  705عػػف أبػػي
ىريرة ،دار الحديث ،القاىرة2000 ،ـ.

) (34ينظر :بدَلئ َللهنائ  .702/7 ،وَللمغنع .742/8 ،وَللمحلع البف حزـ.376/7 ،
) (35ابف المنذر ،محمد بف ابراىيـ ،إلقناع ،مطابع الفزروؽ ،الرباط7408 ،ىػ ،ج ،4ص.304

) (36الزرقاني ،عبد الباقي ،شرح َللزرقانع نلى مخَهر خليل ،دار الفكر ،بيروت ،ج ،8ص.68
) (37النووي ،محيي الديف ،روضة َللطالبين ،دار المعرفة ،بيروت ،ج ،8ص.82

) (38بدَلئ َللهنائ َ ،702/7 ،للمحلع البف حزـ .376/7 ،وينظر :شوماف :عباس ،ص.69
) (39شرح َللزرقانع .68/8 ،وينظر :نهمة َللدم وَللمال ،عباس شوماف ،ص.72
)َ (40للمهدر َللسابق.

) (47شوماف ،نهمة َللدم وَللمال ،مصدر سابؽ ،ص.723
) (42ابػػف حجػػر ،أحمػػد بػػف عمػػي ،فععَا َللبععاري نلععى هععحيا َللبخععاري ،ج ،7ص ،3779الحػػديث رقػػـ  ،3772المكتبػػة العص ػرية،
بيروت2007 ،ـ.

) (43زيػػداف ،أحلععام َللععذميين وَللمسععَِمنين ص .40وينظػػر :بععدَلئ َللهععنائ  ،ج .707/7والبيػػوتي ،منصػػور بػػف إدريػػس ،لشععاف
َللقناع ،المطبعة الشرقية بمصر7379 ،ىػ ،ج ،7ص.694

) (44ينظر :شوماف ،ص .748وزيداف ،ص.47

) (45ابف قدامةَ ،للمغنع .400/8 ،وابف المنذرَ :لَّلقناع .498/2 ،وشوماف ،ص.767

) (46الكاساني ،بدَلئ َللهنائ  ،ج .707/7وابف رشد ،بدَلية َللمجَيد .283/7 ،وابف قدامةَ ،للمغنع ،ج ،8ص.400
)َ (47للمهادر َللسابقة.

) (48ينظر :شوماف ،ص.778-776
) (49بدَلية َللمجَيد ،ج ،7ص.283
) (50متفؽ عميو.

) (57البخاريَ ،للَجريد َللهريا احاديث َللجام َللهحيا الحديث رقـ  ،7347وقد سبؽ االستشياد بالحديث.
) (52بدَلئ َللهنائ  .77/7 ،والحطاب :محمد بف محمد الرعيني ،موَلىب َللجليل فع شعرح مخَهعر خليعل ،مطبعػة النجػاح ،ج،6
ص .72ليبيا ،وينظر :شوماف ،ص.207

)َ (53للمغنعَ .273/8 ،للمحلع.334/77 ،

) (54ينظر :شوماف ،نهمة َللدم وَللمال ،ص.202
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) (55بدَلئ َللهنائ 734/7 ،

) (56موَلىب َللجليل ،ج  ،230/6الزمخشري :محمود بف عمر ،رؤوس َللمسائل ،دار البشائر اإلسالمية 7987ـ ،ص.464
)َ (57للمبسوط ،87/9 ،الشوكاني ،محمد بف عمي ،نيل َلاوطار ،دار الحديث – مكتب التراث ،ج ،7ص.776
) (58بدَلئ َللهنائ َ ،326/7 ،للمبسوط ،ج ،9ص.55
)َ (59للمهادر َللسابقة.

)َ (60للبدَلئ  ،747/7 ،الدسوقي.299/4 ،
)َ (67للميذب للشيرَلزي.287/2 ،

)َ (62للمغنع ،770/8 ،نيل َلاوطار.769/7 ،

)َ (63للبدَلئ  ،ح َ ،773/7للميذب ،ج  .282/2وينظر :شوماف ،ص.604
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